





《Choyongmu》Dance notation’s Transfiguration and 
The situation of the Era
　　Dance Notation Analysis through Japan/Korea Annexation　　
蔡　美京
Sai Mikyung
Abstract：Dance《Choyongmu》, being assigned as Important Intangible Cultural Property of 
Traditional Court Dance, is construed, in the assignment reason, as the Dance with accuracy in 
its Origin and fidelity Succession by the National Institution.
Meantime, Prior Studies referred to transfigurations in its 1929’s dance notations. However 
detailed analysis on what part and how changed have not been referred to and resulted in 
general views.
This Thesis is to demonstrate periodical transfiguration of the Dance Notation of《Choyongmu》.
Accordingly, I Analyzed and deliberated《Choyongmu》Dance notation of three eras i.e. 1493, 
1893 and 1929, by time series and each scene.
As a result, it was found that many transfigurations exist in its 1929’s dance notations and 
newly discovered the unexpected transfigurations. Those transfigurations have not been 
referred to in the prior studies. The Analysis done herewith revealed the situation of the Era 
much influenced to the transfiguration, especialy through the Era of Japan/Korea Annexation.
It would be imperative to study the Dance Notation from the point of the Ages View in order to 
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　《處容舞》の舞踊譜に関しては、朝鮮時代に踊られたものが「 楽 学 軌 範 」２と「 呈 才 舞 図 笏 




















 学 軌 範 1493」などの古文献に記された起源と伝承が、比較的現在の舞踊動作にも正確に反映され
カッ ケ ボム
ているところが、重要無形文化財指定の理由として記されている。また「 楽 学 軌 範 」に、記録さ
アッ カッ ケ ボム
れている舞踊譜（楽書）の通りに伝授し原型を保有しているとも言われ、「 楽 学 軌 範 と 呈 才 舞 図 
アッ カッ ケ ボム チョン ゼ ム ト




































①1493（ 楽 学 軌 範 ）、1893（ 呈 才 舞 図 笏 記 ）、1929（李王職雅楽部）の３つの年代に共通に記され






















































































































































































































































































時代に書かれた公式記録。（漢文で記された 楽 学 軌 範 巻５を舞踊譜にしたもの）。
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